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The most important feature of the international politics during the late 
nineteenth century was Anglo-Russian antagonism from Near East to Central 
Asia.　Great Britain acquired Hong Kong through the Treaty of Nanking, a 
peace treaty that ended the Opium War of 1840-1842.　Britain subsequently 
developed it into the strategic base in East Asia, thereby increasing their 
interest in China.　However, Russia’s gradual increase of inﬂuence in China 
during the late nineteenth century forced Britain to acquire a new stronghold.
In 1885, after the Panjdeh Incident in Afghanistan, the British 
Government ordered the China Squadron, the Royal Navy in East Asia, to 
occupy Port Hamilton （Komundo）, a small group of islands off the southern 
coast of the Korean Peninsula, to confront Russia in April of 1885.　However, 
to resist the British invasion, Russia took some countermeasures, such as the 
prospective occupation of Port Lazaref on the North-East coast of the Korean 
Peninsula.　Thus, the relations between Britain and Russia became such that 
the slightest provocation could have triggered a war in East Asia.　However, 
when the antagonism between the two nations in Afghanistan was settled, 
Britain decided to withdraw from Port Hamilton.　Furthermore, Russia ceased 
its unyielding stand against Britain and their clash in East Asia was avoided.
Nevertheless, nearly a decade later, Russia took advantage of the German 
occupation of Kiaochou Bay and leased Port Arthur and Dalian.　Britain, 
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threatened that Russia would expand its political and military muscles in 
China, shifted its focus to China and leased Wei-hai-wei, a city in the eastern 
Shantung Peninsula, for maintaining the balance of power in China.
In this thesis, I examined the following three similarities between the 
1885 occupation of Port Hamilton and the 1898 lease of Wei-hai-wei: the 
British policy towards Russia, the difference of views between the British 
government and commanders and local ofﬁcials, and the Anglo-Japanese 
relations.　I believe that a comparison of these similarities will provide a 
better understanding of the speciﬁc characteristics of international politics in 
East Asia during the late nineteenth century.
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て断固たる態度をロシアに見せつけることによって、中国におけるその圧
倒的な権益を維持するという目的を果たすことができた。
それに対して、1898年の威海衛租借は、1885年の巨文島占領と同様に、
中国におけるロシアの影響力を削ぐことが主眼であったが、その対応は後
手に回ったものであった。結果的には、ロシアの旅順・大連の租借を防ぐ
ことはできず、中国におけるロシアの影響力はそれまで以上に増加するこ
ととなった。また、何よりも重要なことは、複合的な要因があったという
こと、すなわちドイツの膠州湾占領・租借に触発されて、ロシアが旅順・
大連を租借し、それに対抗する形でイギリスが威海衛を租借することに
なったということである。
本稿では触れていないが、周知のように、その後、フランスも広州湾を
占領した。イギリスにとっての1898年前後の東アジアは、1880年代までの
ロシアだけを念頭に入れておけばよかった時代から、ロシアだけではなく
ドイツなど新たな脅威にも対処しなければならない新しい時代へと変容し
ていく転換期であった。中国におけるイギリスの地位が相対的に弱体化し
ていき、もはやそれまでの中国における圧倒的な権益を維持することがで
きないことが認識されるなかで、イギリスの東アジア政策が再検討され、
新たな政策を模索していくことになるきっかけともなったといえるだろう。
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